














　This paper proposes one of the active learning pedagogical ideas for an Earth system 
science education using a “Daisyworld” simulation. The “Daisy world” is a model of an 
imaginary planet in Watson and Lovelock （1983） that includes only two species, black 
daisies and white daisies on its surface. Although increasing solar luminosity leads to 
rise of the amount of absorbed energy, habitation of black and white daisies controls the 
effective temperature of daisyworld. Such biological response to environment is regard-
ed as “homeostasis” and its self-regulating system is taken into “Gaia hypothesis”. A 
multi-agent programmable modeling environment called “NetLogo” runs on multi-plat-
form environments, Windows, Mac OS X, Linux and any web-browser. Students can un-
derstand a fundamental concept of the Earth system science when they discuss with 
other students in a lecture using cellular automaton “Daisyworld” simulation by NetLo-
go.









A Cellular Automaton “Daisyworld” simulation using NetLogo and Its 
Application in Active Learning
Takashi Sawaguchi＊
18 澤　口　　　隆































































































































パラメータ 説明 範囲 初期値
start-%-whites 白いデイジーの初期値（個体数） 0〜50 20
start-%-black 黒いデイジーの初期値（個体数） 0〜50 20
albedo-of-whites 白いデイジーのアルベド 0.0〜0.99 0.75






solar-luminosity 太陽光度 0.001〜3.000 0.8
































STELLA model online：world_model.htm）で導入された項で、最初の 1 輪のデイジー
を生やすためのわずかな後押しのためと説明されている（the .001 is needed to give the 








3 ） 黒および白デイジーに関して、それぞれデイジーの面積がゼロ、かつ、gsが 0 より大
きい場合、空いている地面の 1 箇所にデイジーを生やす。
4 ）デイジーの面積割合の時間変化（ ）を、式（2.6）の成長方程式に従って計算する。
























































































0.7 1.000 - - 1.304 0 0.7 1.000 0 - 1.313 0
0.8 1.000 - - 10.616 0 0.8 0.411 0.589 - 29.543 68
0.9 1.000 - - 19.091 0 0.9 0.615 0.385 - 32.293 54
1.0 1.000 - - 26.877 0 1.0 0.849 0.151 - 32.409 74
1.1 1.000 - - 34.119 0 1.1 1.000 0 - 34.129 0
1.2 1.000 - - 40.873 0 1.2 1.000 0 - 40.873 0























0.7 1.000 - 0 1.304 0 0.7 1.000 0 0 1.313 0




























































1.3 1.000 - 0 47.217 0 1.3 1.000 0 0 47.217 0







太陽光度 デイジーなし 黒デイジーのみ 白デイジーのみ 黒および白デイジー
0.7 1.304 1.313 1.304 1.313
0.8 10.616 29.543 10.607 29.566
0.9 19.091 32.293 12.650 23.047
1.0 26.877 32.409 12.901 21.847
1.1 34.119 34.129 13.719 20.941
1.2 40.873 40.873 15.202 20.124

































































































1-4）上記の 4 つの条件での最終的な平衡温度を、太陽光度毎に表にまとめる（Table 3）
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